

















This thesis was made to reveal that the legal issues which the Japanese law systems and the 
law school face are very serious. For example, how to deal with the many legal issues at the 
university level and the issues at the institute of legal training and research are very 
important. At the same time, I would like to present the ways to improve these issues. The 
many students who do not major in law are inclined to think that studying law is very 
difficult, complicated and boring. Indeed this inclination seems to be true, but the techniques 
to teach law would surely help the students to study law efficiently.  It depends on the 
technical ways of the teaching staff whether the students may be interested in law or not. In 
this sense, we university staff who teach law should improve and develop our teaching 
methods.
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順位 大学院名 受験者数 合格者数 合格率
1 一橋 135 77 57.04
2 京都 280 152 54.29
3 慶応義塾 347 186 53.06
4 東京 379 194 51.19
5 神戸 131 60 45.80
6 大阪 177 74 41.81
7 中央 489 202 41.31
8 首都大学東京 101 40 39.60
9 愛知 37 14 37.84
10 北海道 159 54 39.96
11 早稲田 472 155 32.84
12 名古屋 135 44 32.59
13 千葉 66 21 31.82
14 九州 202 53 26.24
15 近畿 37 9 24.32
16 東北 173 38 21.97
17 広島 91 19 20.88
18 上智 183 38 20.77
19 明治 401 82 20.45
20 中京 41 8 19.54
 再度確認しておきたいが、上記の表は「合格率＝打率」で出しているので、最初から受験生を絞
り込んでいて、見込みのある受験生のみを受けさせている法科大学院もある。反対に個人の自由
意思に全面的に依拠している、いわば「レッセフェールの方針」を貫徹している法科大学院も存
在しているため、完全に大学院の質を正確に把握できている訳ではない。
 私立医学部の下位校が、合格の見込みのない学生の受験をセーブしいる方針と、同様の趣旨であ
る。
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